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   A case of contralateral adrenal metastasis of renal cell carcinoma is reported. The patient 
was a 54-year-old male, who underwent a right radical transperitoneal nephrectomy for renal cell 
carcinoma, and had been administered interferon alpha intramuscularly. Nine months after the 
operation computerized tomography revealed the presence of an adrenal mass on the left side, 
undetected at nephrectomy, which suggested that the renal cell carcinoma had metastasized. A left 
adrenalectomy was performed. Histologically, the mass was identical to metastasis of renal cell 
carcinoma. The patient was administered supplementary hydrocortisone and was well 3 months 
after the adrenalectomy with no evidence of recurrence or other metastasis This is the 24th case 
of contralateral adrenal metastasis of renal cell carcinoma in the Japanese literature. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 155-157, 1993)














治的腎摘除術 を施 行 された,病 理 組織学的診 断は
Renalcellcarcinoma,papillarytype,granular
cell>clearcell,G2,pT3,pVO,pN2であ った .
術 後IFN一α に よ る 補 助 療 法中 の平 成4年2月14日,
手 術 前 に は認 め られ なか った 左 副 腎腫 瘍 をCTス キ
ャ ンに て指 摘 され,精 査 お よび 手 術 目的 で 当科 に 転 院
とな った.
入 院時 現 症:体 格 中等,栄 養 良 好,腹 部 に正 中 切 開
の 創痕 を認 め る以外 は特 記 す べ き理 学 的所 見 を認 め な
い.血 圧:120/70mmHg.
検 査 成績:血 液;末 梢血 お よび,血 液 生化 学 検 査 で
IAP709μg/m1以外 内分 泌 学 的 検 査 を 含 め異 常 は 認
め ない.尿 検 査;検 尿 一般,沈 渣 異 常 な く,尿 生
化 学 に は 内分 泌 尿 的 異 常 を認 めな い.
画 像 診 断:CTス キ ャ ソで は左 副 腎 の腫 大 を認 め た
(Fig・1)・MRIではTI強 調 像 で 肝 臓 よ りや や10w
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さ らに ホル マ リ ン固 定 パ ラ フ ィ ン包 埋 ブ ロ ッ ク を
microtomeを用 い て30μmに 薄 切 しHedleyらDの
方 法 に 準 じ検体 調 整 を 行 いVinde1φvら2),Schutte
ら3)の方 法 に 準 じ核DNA量 測定 を 行 った結 果,腎,
副 腎共 にaneuploidpatternを示 した(Fig.3).
術 後 経 過;術 当 日よ りハ イ ドロ コー チ ゾ ンに よ る
replacementtherapyを行 い,経 過 良好 で 術 後25日
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